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Abstract
The study aimed at revealing Predictive Ability of
Utilitarian Religiosity and Excessive Competition in
Machiavellian Personality among Graduate Students at
Yarmouk University. The sample of the study consisted of
(366) male and female graduate students from Yarmouk
University who were selected in the available method in the
summer semester of the academic year 2020/2021. In order
to achieve the objectives of the study three scales have been
applied: the utilitarian religiosity scale (Al-Khalidi & AlDafaeii, 2017), the measure of excess competition
(Ryckman, et al., 1990), and the Machiavellian Personality
Scale (Dahling et al., 2009). The results of the study
revealed a low level of utilitarian religiosity; the average
total score was (1.75), and the results revealed a moderate
level of excess competition, and the average total score of
the scale was (2.67), and the results also revealed a medium
degree of Machiavellian personality, and the average total
score of the scale was (2.88). The results of the study
indicated that the Machiavellian personality can be
predicted through utilitarian religiosity and excessive
competition; the utilitarian religiosity variable explained
(16.9%) of the variance, while the excessive competition
variable explained (6.3%) of the variance.
Key words: Utilitarian Religiosity, Excessive Competition,
Machiavellian Personality, Graduate Students.
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امللخص
هدفت الدراسة الكشف عن القدرة التنبؤية للتدين النفعي واملنافسة
الزائدة بالشخصية املكيافيلية لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة
ً )366(  تكونت عينة الدراسة من،اليرموك
 اختيروا،طالبا وطالبة
 ولتحقيق.2021/2020  في الفصل الدراس ي الصيفي،بالطريقة املتيسرة
 استخدم مقياس التدين النفعي الخالدي والدفاعي،أهداف الدراسة
،)Ryckman, et al., 1990)  ومقياس املنافسة الزائدة،)2017(
 كشفت نتائج.(Dahling et al., 2009( ومقياس الشخصية املكيافيلية
الدراسة عن مستوى منخفض من التدين النفعي؛ إذ بلغ متوسط
 كما كشفت النتائج عن مستوى متوسط من،)1.75( الدرجة الكلية
،)2.67(  وبلغ املتوسط الحسابي الكلي للمقياس،املنافسة الزائدة
ً وكشفت النتائج
،أيضا عن درجة متوسطة من الشخصية املكيافيلية
 وأشارت نتائج الدراسة.)2.88( وبلغ املتوسط الحسابي الكلي للمقياس
،إلى أنه يمكن التنبؤ بالشخصية املكيافيلية من خالل التدين النفعي
) من%16.9( واملنافسة الزائدة؛ إذ فسر متغير التدين النفعي ما نسبته
) من%6.3(  في حين فسر متغير املنافسة الزائدة ما نسبته،التباين
.التباين
 الشخصية، املنافسة الزائدة، التدين النفعي:الكلمات املفتاحية
. طلبة الدراسات العليا،املكيافيلية
2021/10/31 : تأريخ القبول،2021 /8/19 :تأريخ اإلستالم
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مقدمة

وأشار أبو شعر ( )2007إلى أن الباحثين ميزوا بين
نوعين من االتجاهات الدينية ،هما :االتجاه الديني الحقيقي الذي
يعبر عن مجموعة سلوكيات وما يصاحبها من اتجاهات يمكن أن
نلمسها في الفرد ،وتجعلنا نتنبأ باالعتقادات الدينية التي تنعكس
في سلوكاته ،واالتجاه الديني االسمي (الزائف) الذي يعبر عن
مجموعة سلوكات وما يصاحبها من اتجاهات تجعل حياة الفرد من
ً
واضحا في
الواجهة الصورية لها طابعها الديني ،وقد يبدو ذلك
ً
اشتراك الفرد في جماعة دينية؛ إال أنه يكون
مدفوعا لذلك بغرض
الحصول على االحترام الشخص ي واالجتماعي من اآلخرين ،أو
الحصول على رضا أصحاب النفوذ كقوة خارجية.
ويعرف بركات ( )2006التدين النفعي بأنه :الحالة التي
يلتزم فيها الفرد بالكثير من املمارسات واملظاهر الدينية للوصول
ً
إلى مصالحه الخاصة مستغال بذلك احترام الناس للدين .في حين
يعرفه أبو شعر ( )2007بأنه :الحالة التي يتخذ فيها الفرد من
الدين وسيلة لتحقيق أهدافه ومصالحه الشخصية؛ فيبدو من
خاللها ذا مكانة مرموقة بين الناس.
أما املنافسة فقد ظهرت مع اإلنسان منذ قديم األزل؛
فالتنافس أحد املظاهر األساسية للعالقات االجتماعية؛ إذ إن
ً
ً
خاصا في التنافسُ ،يظهر من خالله متطلباته
لكل فرد نمطا
الخاصة ،ويقوم بتحديد األهداف التي يسعى إلى تحقيقها .وقد
ذكرت هورني ( )Horneyاملشار إليها في محمد ومعوض ( )1996أن
الفرد يكون في تنافس دائم مع اآلخرين لتحقيق مكاسب معينة على
حسابهم؛ لذلك تتسم عالقات األفراد بالتوتر والعدوانية ،وتصبح
املنافسة الزائدة ً
أرضا خصبة لنشأة ونمو العصاب.
ويعرف رايكمان وآخرون )(Rychman et al., 1996
املنافسة الزائدة بأنها :حاجة غير محددة لدى الفرد للتنافس
والفوز مع تجنب الخسارة بأي ثمن بوصفها وسيلة لتقوية مشاعر
االستحقاق الذاتي مع وجود نزعة للتالعب ،واملناورة ،والعدوانية،
واالستغالل ،وتشويه سمعة اآلخرين في املواقف املختلفة .في حين
يعرفها حايك ) (Hayek, 2010بأنها :الصراع والرغبة في التمييز
والتفرد عن اآلخرين ،ومنعهم من النجاح والتفوق بمختلف الطرق
غير املشروعة.
وأشار رايكمان وآخرون ) (Rychman et al., 1990إلى
أن األفراد ذوي التنافس الزائد يعانون من عدم التوافق النفس ي،
وبعض االضطرابات النفسية كانخفاض تقدير الذات،

عانت املجتمعات منذ األزل وما تزال من بعض املظاهر
الخادعة ،ومن بين هذه املظاهر ّ
التدين النفعي ،تلك الظاهرة التي
خدعت الناس تارة بهدف كسب ثقتهم واحترامهم ،وتارة أخرى
بهدف تحقيق مكانة جماهيرية مؤثرة توصل ممارسيها إلى مآرب
ً
دينيا
وأهداف سياسية واجتماعية بوسائل غير مشروعة
ً
وأخالقيا .وظاهرة التدين النفعي هي املسيطرة على الشريحة
الواسعة من فئات املجتمع ومنها فئة طلبة الجامعة الذين تحولوا
إلى تدين وهمي بال عقل وال منطق محكوم بالتواكل ،والخرافة،
وغياب املنطق ،وسيادة العشوائية ،وروح االستسالم ،وهذا النوع
من األفراد املتسم بالتدين النفعي ،يلتزم باملمارسات واملظاهر
الدينية ً
وفقا ملصالح نفعية خاصة؛ فالدين وسيلة إلشباع
حاجاتهم الخاصة فقط (املهدي.)2003 ،
ويشير التدين إلى اإللتزام بما يرسمه الدين من معايير
وقواعد ومبادئ تتعلق بسلوك األفراد ،وحاجاتهم ،ودوافعهم،
ويظهر بشكل فطري لدى الفرد؛ لكنه يقوى ويضعف بحسب
عمليات التنشئة االجتماعية التي تتولى بدورها إكساب الفرد
التوجه الديني ) .(Omer & Jabeen, 2016أما ألبورت )(Allport
ً
ً
جوهريا؛ فاملتدينون
فيرى أن التوجه الديني قد يكون
ظاهريا أو
ً
ظاهريا يعدون الدين أداة أو وسيلة لتحقيق أهدافهم ،والحصول
على مكاسبهم الشخصية ،وأن الدين بالنسبة لهم ال يعد له قيمة
ً
ً
بحد ذاته ،أما املتدينون
مصدرا للسماحة
جوهريا ،فيعدون الدين
وتقبل اآلخرين ،واإلطار املرجعي الذي يحكم حياة الفرد ،ويؤدي
ً
ً
أساسيا في تشكيل شخصياتهم ).(Frosyth, 2003
دورا
ً
ً
ويوضح زيدان ( )2013أن هناك نماذجا وصورا من
ّ
التدين وااللتزام الديني ،منها التدين النفعي الذي ُيسخر به الفرد
الدين ملصلحته من أجل تحقيق مكاسب شخصية؛ إذ يلتزم بعض
األفراد بالكثير من مظاهر الدين الخارجية للوصول إلى مكانة
اجتماعية خاصة ،أو تحقيق أهداف دنيوية شخصية ،وهؤالء
األفراد يستغلون احترام الناس للدين ورموزه؛ فيحاولون كسب
ثقتهم ومودتهم بالتظاهر بالتدين .ويبالغ بعض األفراد في حرصهم
على الظهور أمام اآلخرين بمظهر امللتزمين ً
دينيا؛ من أجل تحقيق
مصالح ذاتية ،وأغراض شخصية معينة أبعد ما تكون عن
األخالق ،وسالمة النية والقصد ،أو لتحقيق مكانة معينة،
والحصول على القبول والتأييد (املهدي.)2003 ،
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والدوجماتية ،والشك الذاتي ،والعدوانية .وأظهرت نتائج دراسة
أخرى لرايكمان وآخرين ) (Rychman et al., 1994وجود عالقة
ً
إحصائيا بين املنافسة الزائدة وكل من النرجسية
موجبة ودالة
ً
واملكيافيلية ،في حين وجدت عالقة سالبة دالة إحصائيا بين
املنافسة الزائدة واملرغوبية االجتماعية.
ويشير شيندلر ) (Shindler, 2009إلى أن آثار املنافسة
الزائدة ال تكون واضحة ومباشرة على الطلبة بعد ممارسة هذا
النوع من املنافسة ،وتبدو للطالب بأنها ش يء ال ّبد من القيام به
للوصول إلى درجة التفوق على أقرانه اآلخرين؛ إذ تعمل على تعزيز
الشعور بالثقة بالنفس لدى الطالب من خالل مقارنة أدائه
بأقرانه من الطلبة ،ويشعر بالوقت ذاته بأنه األفضل من غيره؛
مما يشعره باالرتياح ،ويتجاهل مصدر هذا االرتياح الذي قد يولد
الشعور بالخوف من الفشل في املستقبل ،واحترام وتقدير الذات
فقط من أجل التفوق على اآلخرين ،وليس من أجل الشعور
بالرضا عنها.
ومن النتائج السلبية للمنافسة الزائدة غياب روح
التعاون والتآزر ،وإحالل الحقد والكراهية؛ فيسود بين الطلبة
امليل إلى حب الذات ،واالندفاع ،وطغيان اإلحساس باألنانية
) .(Plowman, 2012ويؤكد شيندلر ) (Shindler, 2009أن
املنافسة الزائدة تعمل على بناء األنا الهشة التي تؤدي إلى زوالها
بعد أول تجربة فشل؛ مما يولد اإلحباط ،وانعدام الثقة بالنفس،
كما أن الطلبة الذين يمارسون هذا النوع من املنافسة يفضلون
الحوافز الخارجية على الدوافع والحوافز الذاتية (الداخلية)؛
ألنها تبرزهم أمام أقرانهم من الطلبة.
وأشار ويرفي وويجنز ) (Werfi & Wiggins, 2002إلى أن
سلبيات املنافسة الزائدة تتمثل في الضغوط النفسية التي تزيد
من مستوى التوتر ،واإلجهاد ،والضغط النفس ي لدى الطلبة ،وقد
تؤدي بهم إلى هزيمة بعضهم باستمرار ،وتختفي وتتالش ى لديهم
ً
وأخيرا انعدام
مفاهيم الجماعة ،والعمل بروح الفريق الواحد،
الثقة؛ مما يضعف التواصل بينهم .وأشار بلومان (Plowman,
) 2012إلى أن املنافسة السلبية القائمة على استخدام الوسائل
غير املشروعة في املنافسة تعزز العداء ،والغضب ،والتشاؤم؛ مما
يؤدي إلى زيادة حاالت اإلجهاد ،واألمراض الجسدية ،وتقلل من
مستوى الطموح نحو اإلنجاز ،كما تعزز مشاعر الشك ،وعدم
الثقة بين الطلبة.
ويضيف جيمرسون ) (Jimerson, 2003سلبيات أخرى
للمنافسة الزائدة؛ فهي تولد مشاعر سلبية نحو اآلخرين ،وتولد
3

الرغبة في إيجاد العوائق والقيود لآلخرين التي تمنعهم من النجاح
والتفوق ،وتسبب للطالب الشعور بالدونية عندما يخسر أو
يفشل؛ مما تدفعه إلى املبالغة في استخدام األساليب الدفاعية
التي تبعده عن التعامل والتعاون مع أقرانه من الطلبة ،وتؤدي
ً
أيضا إلى ضعف في اتخاذ القرارات ،واالغتراب النفس ي املتمثل في
عدم الشعور باالنتماء للمجموعة ،والرغبة في العزلة واالنطواء.
ً
مؤخرا ،ما
ومن السمات الشخصية التي ازداد االهتمام بها
يعرف بالشخصية املكيافيلية ( ،)Machiavellian Personalityالتي
ُينظر إليها باعتبارها أحد مرتكزات الثالوث املظلم ()The Dark Triad
في الشخصية ،ويتكون من ثالثة جوانب شخصية ،هي :النرجسية،
والالاجتماعية ،واملكيافيلية ،وتشترك جميعها ببعض السمات
الشخصية املرتبطة بانخفاض التعاطف ،والحس االنفعالي مع
اآلخرين؛ إال أن السمات املميزة للشخصية املكيافيلية ً
غالبا ما ترتبط
بالتظاهر ،والخداع؛ لتحقيق املصالح الشخصية ،إضافة إلى صعوبة
التعبير عن املشاعر ،ومشكالت في تنظيم االنفعاالت ( Miao et al.,
 .)2019وبالرغم من أن بعض الدراسات أخذت باالعتبار بعض
الجوانب اإليجابية لهذا النمط من الشخصية ،مثل :الثقة بالنفس،
وااللتزام ،والسيطرة ،والنشاط البدني؛ إال أن الجزء األكبر من هذه
الدراسات ركز على سماتها السلبية ،وجوانب املعاناة لدى األفراد من
ذوي الشخصية املكيافيلية أو األفراد املحيطين بهم ،أو حتى آثارها
على املجتمع بشكل عام (.)Al Aïn et al., 2013
ُويظهر األشخاص الذين لديهم الشخصية املكيافيلية
املراوغة في عالقاتهم الشخصية ،ويكثرون من املجامالت ،والخداع
الخفي ،وغيرها من السمات التي يتم تبنيها لتعزيز أهدافهم
واهتماماتهم ( .)Birkas & Kerekes, 2008وقد يبدو للبعض أن
األشخاص من ذوي الشخصية املكيافيلية يتمتعون بالقدرة على
قراءة ما يفكر به اآلخرون ،ويفهمون املواقف االجتماعية بشكل
أفضل ،األمر الذي يساعدهم في النجاح باملراوغة في العالقات
الشخصية ،وتوجيهها لخدمة دوافعهم وأهدافهم الداخلية (Wilson
).et al., 1996
ويعرف تايلور ( )Taylor, 2018الشخصية املكيافيلية بأنها:
سمة شخصية تتضمن إقامة عالقات شخصية مع اآلخرين قائمة
على املراوغة ،والخداع الخفي ،والسخرية ،وعدم االهتمام باآلخرين
ومصالحهم ،وترتبط األهداف الخفية للفرد بتحقيقه ملصالحه.
ويضيف داهلنج وزمالؤه ( )Dahling et al., 2012جانبين آخرين
للشخصية املكيافيلية ،هما :الرغبة في السيطرة على اآلخرين،
واالهتمام في تحقيق املكانة .في حين يرى ماكهوسكي ( McHoskey,
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حنان إبراهيم الشقران
رامي عبدهللا طشطوش
علي صالح جروان
تكونت عينة الدراسة من (ً )77
طالبا من املرحلة الثانوية في مدينة
مدريد بإسبانيا .أظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى تحقيق التوازن
ً
بين التنافس والتعاون ،وأن يبقى التركيز على أهداف التعلم بدال
ً
من املنافسة ،كما أظهرت النتائج أن هناك أثرا للمنافسة في
تحصيل الطلبة األكاديمي.
وأجرى النج ( )Láng, 2014دراسة هدفت التعرف إلى
العالقة بين املكيافيلية واملشكالت في العالقات الشخصية .تكونت
ً
عينة الدراسة من ( )252مشاركا ،تراوحت أعمارهم بين ()39-32
ً
إحصائيا بين
سنة .أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة
املكيافيلية والعديد من املشكالت في العالقات الشخصية ،كما
أشارت النتائج إلى أن العدائية واالزدواجية (التناقض) متنبئان
باملكيافيلية.
ً
وهدفت دراسة النج ( )Láng, 2016أيضا إلى استكشاف
العالقة بين قيام األفراد ببعض األدوار الوالدية في الطفولة وبين
ُ
السمات املكيافيلية في مرحلة الشباب ،طبقت الدراسة على عينة
قوامها ( )395من الراشدين .أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط
موجب بين ممارسة األدوار الوالدية االنفعالية في الطفولة ،وعدم
االعتراف بدور األطفال في تحسين حياة األسرة من جهة ،وبين السمات
املكيافيلية لدى الشباب من جهة أخرى ،كما أشارت النتائج إلى وجود
فروق في السمات املكيافيلية تعزى ملتغير الجنس.
في حين أجرى شيكي وآخرون ()Sheikhi et al., 2017
دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين األلكسيثيميا
واملعتقدات املرتبطة بالشخصية امليكيافيلية لدى طلبة
ُ
الجامعات ،طبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ()230
ً
طالبا وطالبة من طلبة املاجستير الذين يدرسون تخصصات علم
النفس ،والتربية ،والقانون ،والعلوم السياسية ،والعلوم
االجتماعية في جامعة طهران .أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة
ً
إحصائيا بين األلكسيثيميا والشخصية امليكيافيلية.
دالة
وهدفت دراسة الخالدي والدفاعي ( )2017إلى الكشف
عن الشخصية النرجسية وعالقتها بالتدين النفعي لدى طلبة
الجامعة املستنصرية ،تكونت عينة الدراسة من ( )400طالب
وطالبة .أظهرت نتائج الدراسة أن طلبة الجامعة ال يوجد لديهم
تدين نفعي ،كما أظهرت النتائج وجود فروق في التدين النفعي
تعزى ملتغير الجنس ولصالح الذكور ،ووجود عالقة ارتباطية بين
الشخصية النرجسية والتدين النفعي لدى طلبة الجامعة.

 )2001أن أهم مميزات هذه الشخصية عدم مسايرة اآلخرين،
ومقاومة تأثيرهم ،وعدم اإلكتراث بشأن إقامة عالقات اجتماعية
ً
قوية؛ ألن الفرد ً
غالبا ما يكون
مدفوعا بتحقيق مصالحه الخاصة.
كما أن األفراد ضمن هذه الشخصية يتمتعون بمستوى أقل من
املتوسط فيما يتعلق باإلحساس باملسؤولية ،واإللتزام بالقيم،
واملعايير االجتماعية واألخالقيةُ ،ويظهرون حالة من عدم الثبات في
عالقاتهم االجتماعية (.)Arefi, 2012
ويمكن إجمال السمات العامة للشخصية املكيافيلية بأنها ال
تراعي احتياجات اآلخرين أو مصالحهم؛ فالقضية األولى التي تؤخذ
باالعتبار هي أهداف الفرد الخاصة .وبالتالي ،فإن عالقات هذا النمط
من األفراد تقوم على خدمة مصالحهم الخاصةً ،
وغالبا ما تخلو من
املشاعر الصادقة ،والتعاطف مع اآلخرين؛ خاصة إذا ما ارتبطت
باملراوغة ،والخداع ،والسيطرة في التفاعالت أو املواقف االجتماعية
(.)Brewer, 2015; Birkas & Kerekes, 2008
وبمراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة ،وجد
الباحثون بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية؛
فقد أجرى محمد ومعوض ( )1996دراسة هدفت إلى الكشف عن
املنافسة الزائدة وعالقتها باملكيافيلية والعصابية لدى عينة من
طلبة الجامعة .تكونت عينة الدراسة من (ً )432
طالبا وطالبة من
جامعة املينيا .أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة
إحص ً
ائيا بين الذكور واإلناث في املنافسة الزائدة ،كما أظهرت
ً
إحصائيا بين املنافسة
النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة
الزائدة واملكيافيلية.
وهدفت دراسة كرتسنجر ) (Cretsinger, 2003التعرف
إلى مستوى التنافسية العلمية بين طلبة الدراسات العليا في
الواليات املتح دة األمريكية ،وأثر املنافسة األكاديمية على الطلبة
في النظام التعليمي .أظهرت نتائج الدراسة أن التركيز على التفوق
هو الدافع وراء العديد من الطلبة نحو املنافسة ،كما أن الطلبة
يعتمدون على أساليب غير مشروعة للحصول على درجات عالية،
وتحقيق التفوق بدافع املنافسة؛ األمر الذي يؤثر في نفسية
الطلبة وعالقاتهم فيما بينهم.
وسعت دراسة كانتدور وكوندي (Cantador & Conde,
) 2010التعرف إلى أثر املنافسة في مجال التعليم ،والتعرف إلى
مزايا وعيوب املنافسة بين الطلبة أنفسهم خالل عملية تعلمهم،
وأثر التعلم التنافس ي في تحفيز الطلبة ،وتحسين أدائهم األكاديمي.

4
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كما قامت عرفشة ( )2018بدراسة هدفت إلى الكشف
عن طبيعة العالقة بين التوجه الديني ،ومعنى الحياة ،والتفكير
الالعقالني لدى عينة من طلبة الجامعة بمدينة جدة ،تكونت عينة
الدراسة من (ً )585
طالبا وطالبة .توصلت الدراسة إلى وجود
عالقة طردية بين معنى الحياة والتدين النفعي ،وبين التفكير
الالعقالني والتدين النفعي.
وفي دراسة نمر وعصفور ( )2018التي هدفت التعرف إلى
الفروق بين التوجه الديني الجوهري والظاهري لدى عينة من
طلبة الدراسات العليا في جامعة بغداد ،تكونت عينة الدراسة من
(ً )120
طالبا وطالبة .توصلت الدراسة إلى أن طلبة الدراسات
العليا لديهم توجهات دينية جوهرية أقوى من التوجهات الدينية
ً
إحصائيا في
الظاهرة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
التوجه الديني تعزى إلى متغيري الجنس والتخصص.
وحاول بيانش ي وآخرون ( )Bianchi et al., 2020في
دراستهم الكشف عن الدور املحتمل للذكاء االنفعالي كمتغير
وسيط في العالقة بين السمات املكيافيلية واالكتئاب ،تكونت
ً
عينة الدراسة من ( )469مشاركا .أشارت النتائج إلى أن األفراد
الذين لديهم درجات مرتفعة على كل من السمات املكيافيلية
والذكاء االنفعالي ،كانوا أقل عرضة لالكتئاب ،في حين أن األفراد
الذين لديهم درجات مكيافيلية مرتفعة ،ودرجات منخفضة في
الذكاء االنفعالي ،كانوا أكثر عرضة لألعراض االكتئابية الجسدية،
ً
ً
متغيرا وسيطا في تلك
مما يشير إلى أن الذكاء االنفعالي يؤدي دوره
العالقة.
يتبين من الدراسات السابقة أنها هدفت التعرف إلى
التدين النفعي أو الظاهري لدى طلبة الجامعة كدراسة (الخالدي
والدفاعي2017 ،؛ نمر وعصفور2018 ،؛ عرفشة .)2019 ،في حين
حاول بعضها اآلخر التعرف إلى املنافسة الزائدة بين الطلبة في
مجال التعليم كدراسة (محمد ومعوض1996 ،؛ Cretsinger,
 .(Cantador & Corde, 2010; 2003وبعضها اآلخر هدف إلى
التعرف إلى الشخصية املكيافيلية وعالقتها ببعض املتغيرات
النفسية ;(Láng, 2016; Láng, 2014; Sheikhi et al., 2017
) .Bianchi et al., 2020وقد أفادت الدراسة الحالية من
الدراسات السابقة في إطارها النظري ،وصوغ مشكلتها ،وتأكيد
أهميتها ،ومناقشة نتائجها.
وتلتقي الدراسة الحالية مع الهدف الذي سعت إليه
الدراسات السابقة؛ إال أنها انمازت عنها في محاولتها الكشف عن
القدرة التنبؤية للتدين النفعي واملنافسة الزائدة بالشخصية
5

املكيافيلية لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك؛ مما
ُ
يجعلها الدراسة األولى في -حدود اطالع الباحثين-التي أجريت في
هذا امليدان في األردن.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
أشارت نتائج الدراسات النفسية أن من خصائص األفراد
ذوي التدين النفعي الظاهري القلق ،والتوجه نحو الضبط
الخارجي ،والجمود الفكري (غالب والدسوقي .)1994 ،وانخفاض
القدرة على تحمل املشاق ،وسرعة الشعور بالهلع والخوف
) .(Koenig et al., 2002وأظهرت نتائج دراسة روس )(Ross, 1990
أن هناك عالقة بين انخفاض مستوى التدين وسطحية االعتقاد
الديني واإلصابة باالضطراب االنفعالي ،مثل :االكتئاب ،والهلع،
والكرب النفس ي ،وتدني الصحة النفسية.
إضافة إلى ذلك؛ فإن طلبة الدراسات العليا هم فئة
الراشدين ،ومعظمهم يعمل في وظائف مختلفة ،ويتعرضون
بشكل أو بآخر للمواقف التنافسية املختلفة ،ونتيجة ملالحظات
الباحثين وعملهم ً
ً
وحاليا أعضاء هيئة
سابقا مرشدين تربويين،
تدريس في جامعة اليرموك ،الحظوا بعض السمات السلوكية غير
املقبولة ،انتشرت في الوقت الحاضر بين طلبة الجامعة ،وأصبحت
ُتشكل ظاهرة خطيرة ُتؤثر ً
سلبا في تعامالت الطلبة وتفاعالتهم
داخل الوسط الجامعي ،كالسلوكات املرتبطة بالتظاهر الديني،
والخداع ،واألنانية ،واملنافسة الزائدة بطرق غير مشروعة،
والرغبة في تحقيق املكاسب الشخصية دون أدنى اهتمام بحاجات
وأهداف اآلخرين؛ ً
فضال عن ذلك ،فإن لهذه السلوكات خطورة
على املجتمع بصورة عامة ،وعلى الطالب الجامعي على وجه
ُ
الخصوص؛ ملا لها من آثار سلبية تؤثر في الصحة النفسية
للطالب ،وتوافقه مع ذاته ،وتكيفه مع بيئته؛ لذا جاءت الدراسة
الحالية بهدف الكشف عن القدرة التنبؤية للتدين النفعي
واملنافسة الزائدة بالشخصية املكيافيلية لدى طلبة الدراسات
العليا في جامعة اليرموك .وبالتحديد ،حاولت الدراسة الحالية
اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما مستوى التدين النفعي لدى طلبة الدراسات العليا في
جامعة اليرموك؟
 .2ما مستوى املنافسة الزائدة لدى طلبة الدراسات العليا في
جامعة اليرموك؟
 .3ما درجة انتشار الشخصية املكيافيلية لدى طلبة الدراسات
العليا في جامعة اليرموك؟
 .4ما القدرة التنبؤية للتدين النفعي واملنافسة الزائدة
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حنان إبراهيم الشقران
رامي عبدهللا طشطوش
علي صالح جروان
املنافسةةة الزائدة :حاجة غير محددة لدى الفرد للتنافس والفوز
مع تجنب الخس ةةارة بأي ثمن كوس ةةيلة لتقوية مش ةةاعر االس ةةتحقاق
ال ة ةةذات ةةي م ةةع وج ةةود ن ةةزع ة ةةة لة ةلة ةت ةةالع ة ةةب ،واملة ةن ة ةةاورة ،والة ةع ة ةةدوانة ةي ة ةةة،
واالس ة ة ة ةةتغالل ،وتش ة ة ة ةةوية ةةه س ة ة ة ةةمعة ةةة اآلخرين في املواقف املختلفة ةةة
) .(Rychman et al., 1996وتعرف إجرائ ًي ةا بةةالةةدرجةةة الكليةةة التي
حصل عليها املفحوص على مقياس املنافسة الزائدة املستخدم في
الدراسة الحالية.
الش ة ة ة ةةخص ة ة ة ةةية املكيافيلية :مجموعة من أش ة ة ة ةةكال الس ة ة ة ةةلوك غير
األخةةالقةةي تةقةةوم عةلةةى الةغةةض ،والةخ ة ةةداع ،والةةتضة ة ة ة ةلةي ة ةةل ،والةك ة ةةذب،
والسةةخرية من اآلخرين والسةةيطرة عليهم ،وذلك من أجل الوصةةول
إلى غاية أو تحقيق مص ة ة ة ةةلحة ذاتية للفرد (محمد .)2016 ،وتعرف
إجر ً
ائيا بالدرجة الكلية التي حص ة ة ة ةةل عليها املفحوص على مقياس
الشخصية املكيافيلية املستخدم في الدراسة الحالية.
محددات الدراسة
تحدد نتائج الدراسةةة الحالية بعينتها التي اقتصةةرت على
طلبة الدراسةةات العليا املسةةجلين في الفصةةل الدراسة ي الصةةيفي من
العةةام الةةدراس ة ة ة ة ي 2021/2020م في جةةامعةةة اليرموك ،كمةةا تتحةةدد
نتائجها باملقاييس املس ة ة ة ةةتخدمة ،وما توفر لها من دالالت ص ة ة ة ةةدق
وثبات.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
استخدم املنهج الوصفي التنبؤي ملناسبة أغراض
الدراسة الحالية؛ بهدف التعرف إلى تأثير املتغيرات املستقلة
املتنبئة (التدين النفعي ،واملنافسة الزائدة) بالشخصية
املكيافيلية (املتغير التابع) املتنبأ به.
مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا
في جامعة اليرموك املسجلين في الفصل الدراس ي الصيفي من العام
الدراس ي ( )2021-2020البالغ عددهم (ً )2439
طالبا وطالبة،
وذلك حسب إحصائيات دائرة القبول والتسجيل في جامعة
اليرموك .وتكونت عينة الدراسة من (ً )366
طالبا وطالبة ،اختيروا
بالطريقة املتيسرة ،ويشكلون ما نسبته ( )%15من مجتمع
الدراسة.

بالشخصية املكيافيلية لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة
اليرموك؟
أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراس ة ةةة الحالية من أهمية املوض ة ةةوع الذي
تناولته ،وخصة ة ة ةةوصة ة ة ةةية املرحلة الدراسة ة ة ةةية التي تتعامل معها ،وما
يرافقها من تغيرات نفسية واجتماعية في حياة الطلبة الجامعيين؛
فمن الناحية النظرية تعد الدراس ةةة من أوائل الدراس ةةات امليدانية
التي تناولت هذه املتغيرات مجتمعة ،وهي الدراسة األولى من نوعها
على الص ة ة ة ةةعيةةد العربي-في حةةدود اطالع البةةاحثين ،-ومن املتوقع أن
تكون البةدايةة والتمهيةد إلجراء املزيةد من الةدراس ة ة ة ةةات ض ة ة ة ةةمن هةذا
املجال ،كما أنها تش ةةكل إض ةةافة للجانب املعرفي من خالل ما توفره
من معلوم ةةات حول الق ةةدرة التنبؤي ةةة للت ةةدين النفعي واملن ةةافس ة ة ة ة ةةة
الزائدة بالشة ة ة ةةخصة ة ة ةةية املكيافيلية لدى طلبة الدراسة ة ة ةةات العليا في
جامعة اليرموك.
وتبرز أهمي ةةة ال ةةدراس ة ة ة ة ةةة من الن ةةاحي ةةة التطبيقي ةةة فيم ةةا
سة ة ة ةةتسة ة ة ةةفر عنه من نتائج تقدم تغذية راجعة للقائمين على مراكز
اإلرش ة ة ة ةةاد في الجامعات عن مس ة ة ة ةةتوى التدين النفعي ،واملنافس ة ة ة ةةة
الزائدة لدى طلبة الجامعة ،ودرجة انتشار الشخصية املكيافيلية
في املجتمع الجةةامعي خص ة ة ة ةةو ً
ص ة ة ة ة ةا طلبةةة الةةدراسة ة ة ة ةةات العليةةا؛ ممةةا
يس ة ة ة ةةاعةدهم في تنظيم النةدوات واملحةاض ة ة ة ةرات التوعويةة ،ووض ة ة ة ةةع
الخطط العالجيةةة املنةةاس ة ة ة ةبةةة .وتقةةديم برامج إرشة ة ة ة ةةاديةةة منةةاس ة ة ة ةبةةة
للطلبة ،يمكن االس ة ة ة ةةتفادة منها في خفض مظاهر التدين النفعي،
واملنافس ةةة الزائدة ،وأعراض الش ةةخص ةةية املكيافيلية لدى الطلبة؛
مما يساعدهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم بالطرق املشروعة.
كما أن الدراسة ةةة الحالية توفر للمتخص ة ةصة ةةين والعاملين في مجال
الص ة ةةحة النفس ة ةةية واإلرش ة ةةاد النفسة ة ة ي مقياس املنافس ة ةةة الزائدة،
الةةذي تم ترجمتةةه والتحقق من دالالت ص ة ة ة ة ةةدقةةه وثبةةاتةةه حس ة ة ة ة ةةب
األص ة ةةول؛ مما يتيح للباحثين إمكانية اس ة ةةتخدامه لتحقيق أهداف
تربوية خارج إطار الدراسة الحالية.
التعريفات االصطالحية واالجرائية
التدين النفعي :حالة من غياب الوعي الديني الجوهري وس ة ة ة ةةيطرة
النوازع ال ةةدنيوي ةةة؛ إذ يس ة ة ة ةةتخ ةةدم الفرد إمك ةةاني ةةات ةةه لخ ةةداع الن ةةاس
وتحقيق مصة ة ة ة ةةالحةةه الش ة ة ة ةةخص ة ة ة ةيةةة (الخةةالةةدي والةةدفةةاعي.)2017 ،
ويعرف إجرائ ًيةا بةالةدرجةة الكليةة التي حص ة ة ة ةةل عليهةا املفحوص على
مقياس التدين النفعي املستخدم في الدراسة الحالية.
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مقاييس الدراسة
ا
أوال :مقياس التدين النفعي
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية ،استخدم الباحثون
مقياس التدين النفعي املطور من الخالدي والدفاعي (،)2017
املكون من ( )24فقرة ،موزعة إلى بعدين رئيسين ،هما :غياب الوعي
الديني الجوهري ( )13فقرة ،وسيطرة النوازع الدنيوية ( )11فقرة.
صدق املقياس
تحقق الخالدي والدفاعي ( )2017من صدق املقياس
باستخدام نوعين من الصدق ،هما :الصدق الظاهري ،ومؤشرات
صدق البناء املتمثلة بالقوة التمييزية للفقرات ،وعالقة الفقرة
بالدرجة الكلية .وللتحقق من صدق املقياس في الدراسة الحالية؛
فقد تم عرضه على ( )10محكمين مختصين في اإلرشاد النفس ي،
وعلم النفس التربوي للحكم على مدى الوضوح والسالمة اللغوية،
ومدى انتماء كل فقرة إلى البعد الذي تقيسه ،وخلصت نتائج
التحكيم ،إلى تعديل بعض الصياغات اللغوية ،وبقي املقياس
ً
مكونا من ( )24فقرة ،موزعة على البعدين
بصورته النهائية
السابقين .كما تم استخراج مؤشرات صدق البناء ملقياس
الدراسة ،من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ()40
ً
طالبا وطالبة من داخل املجتمع ومن خارج عينة الدراسة ،وتم
األخذ باالعتبار معيارين لقبول الفقرات :معامل االرتباط ()0.20
فأكثر ،والداللة اإلحصائية لالرتباط ،وحساب معامالت االرتباط
بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه واملقياس ككل ،وتراوحت قيم
معامالت ارتباط الفقرات بالبعد الذي تنتمي إليه بين (-0.32
 ،)0.80في حين تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات باملقياس
ككل بين ( ،)0.73-0.31وجميع معامالت االرتباط كانت دالة
ً
إحصائيا ،ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة الحالية.
ثبات املقياس
تحقق الخالدي والدفاعي ( )2017من ثبات املقياس من
خالل حساب ثبات اإلعادة ،الذي بلغ ( ،)0.79وثبات االتساق
الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وبلغ ( .)0.75وألغراض
التحقق من ثبات املقياس في الدراسة الحالية ،قام الباحثون
بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من (ً )40
طالبا وطالبة من
داخل املجتمع ومن خارج عينة الدراسة ،وأعيد تطبيق املقياس
على العينة ذاتها بعد أسبوعين من التطبيق األول ،وحسب ثبات
املقياس بطريقة االختبار وإعادة االختبار من خالل حساب معامل
ارتباط بيرسون ،وبلغ معامل الثبات لبعد غياب الوازع الديني
الجوهري ( ،)0.87ولبعد سيطرة النوازع الدنيوية (،)0.84
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وللمقياس ككل ( .)0.89كما تم حساب معامل االتساق الداخلي
كرونباخ ألفا ،وبلغ معامل الثبات لبعد غياب الوازع الديني
الجوهري ( ،)0.81ولبعد سيطرة النوازع الدنيوية (،)0.70
وللمقياس ككل ( ،)0.83وهي مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة
الحالية.
تصحيح املقياس واملعياراإلحصائي املستخدم
تكون املقيةةاس بص ة ة ة ةةورتةةه النهةةائيةةة من ( )24فقرة ،بس ة ة ة ةةلم
دائما ( )5درجاتً ،
إجابة خماس ة ة ة ة ي يأخذ األوزان اآلتيةً :
وغالبا ()4
درجةةات ،وأحيةةا ًنةا ( )3درجةةات ،ونة ً
ةادرا درجتةةان ،وأبة ًةدا وتةةأخةةذ درجةةة
واحدة ،وتم تصة ة ة ةةحيح املقياس من خالل إعطاء التدريج السة ة ة ةةابق
( )1،2،3،4،5في ح ةةال الفقرات املوجب ةةة ،وعكس األوزان في ح ةةال
الفقرات السةةالبة ،وتحمل الفقرات السةةالبة األرقام اآلتية (-10-9
 .)24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13ول ة ةل ة ةح ة ةكة ةةم ع ة ةلة ةةى
مس ة ة ة ةةتوى التةةدين النفعي ،تم االعتمةةاد على التةةدريج اآلتي-1.00( :
 )2.33بمس ة ة ة ةةتوى منخفض )3.67-2.34( ،بمس ة ة ة ةةتوى متوس ة ة ة ةةط،
( )5.00-3.68بمستوى مرتفع.
ا
ثانيا :مقياس املنافسة الزائدة
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية ،استخدم الباحثون
مقياس املنافسة الزائدة الذي أعده رايكمان وزمالؤه Ryckman,
) ،)et al., 1990واملكون من ( )26فقرة.
صدق املقياس
قام رايكمان وزمالؤه ))Ryckman, et al., 1990
بالتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس باستخدام معادلة
كرونباخ ألفا ،وبلغ ( .(0.91وفي الدراسة الحالية ،قام الباحثون
بعدد من اإلجراءات الستخراج معامالت الصدق ملقياس الدراسة،
وتمثلت هذه اإلجراءات بالخطوات اآلتية:
 ترجمةةة فقرات املقيةةاس من اللغةةة اإلنجليزيةةة إلى اللغةةة العربيةةة،وعرض ة ة ةةه على أربعة أعض ة ة ةةاء هيئة تدريس من ذوي االختص ة ة ةةاص،
للتةةأكةةد من ص ة ة ة ةحةةة الترجمةةة؛ إذ طلةةب إليهم التةةأكةةد من مطةةابقةةة
الترجمة ،وتم األخذ بمالحظاتهم حول دقة الترجمة وصحتها.
 عرض املقياس على ( )10محكمين من ذوي االختصاص في مجالاإلرش ة ة ة ة ةةاد النفس ة ة ة ة ي ،وعلم النفس التربوي؛ للحكم على س ة ة ة ةةالم ةةة
الص ة ة ة ةيةةاغةةة اللغويةةة ،ووض ة ة ة ةةوح الفقرات ودقتهةةا ،وخلصة ة ة ة ةةت نتةةائج
التحكيم إلى إعادة الص ة ة ةةياغة اللغوية لبعض الفقرات .وفي ض ة ة ةةوء
التعديالت املقدمة ،بقي املقياس بص ة ة ة ةةورته النهائية ً
مكونا من ()26
فقرة .كما تم اس ةةتخراج مؤشة ةرات ص ةةدق البناء ملقياس الدراس ةةة،
من خالل تطبيقةةه على عينةةة اس ة ة ة ةةتطالعيةةة مكونةةة من ( )40طةةال ًبةا
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القدرة التنبؤية للتدين النفعي واملنافسة الزائدة بالشخصية املكيافيلية لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك
حنان إبراهيم الشقران
رامي عبدهللا طشطوش
علي صالح جروان
وطةالبةة من داخةل املجتمع ومن خةارج عينةة الةدراس ة ة ة ةةة ،وتم األخةذ
باالعتبار معيارين لقبول الفقرات :معامل االرتباط ( )0.20فأكثر،
والداللة اإلحص ةةائية لالرتباط ،وحس ةةاب معامالت االرتباط بين كل
فقرة واملقي ةةاس كك ةةل ،وتراوح ةةت قيم مع ةةامالت ارتب ةةاط الفقرات
بةاملقيةاس ككةل بين ( ،)0.60-0.33وجميع معةامالت االرتبةاط كةانةةت
ً
إحصائيا ،ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة الحالية.
دالة
ثبات املقياس
فيما يتعلق بإجراءات ثبات املقياس بصة ةةورته األصة ةةلية،
قام رايكمان وزمالؤه ) )Ryckman, et al., 1990بالتحقق من ثبات
املقياس بطريقة إعادة االختبار ،وبلغ معامل ثبات اإلعادة (.)0.81
وألغراض التحقق من ثبةةات املقيةةاس في الةةدراسة ة ة ة ةةة الحةةاليةةة ،قةةام
الباحثون بتطبيقه على عينة اس ة ة ة ةةتطالعية مكونة من (ً )40
طالبا
وط ةةالب ةةة من داخ ةةل املجتمع ومن خ ةةارج عين ةةة ال ةةدراس ة ة ة ة ةةة ،وأعي ةةد
تطبيق املقي ةةاس على العين ةةة ذاته ةةا بع ةةد أس ة ة ة ةةبوعين من التطبيق
األول ،وحسب ثبات املقياس بطريقة االختبار وإعادة االختبار من
خالل حس ة ة ة ة ةةاب مع ةةام ةةل ارتب ةةاط بيرس ة ة ة ةةون ،وبلغ ( ،)0.87كم ةةا تم
حس ةةاب معامل االتس ةةاق الداخلي كرونباخ ألفا ،وبلغ ( ،)0.72وهي
مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة الحالية.
تصحيح املقياس واملعياراإلحصائي املستخدم
تكون املقيةةاس بص ة ة ة ةةورتةةه النهةةائيةةة من ( )26فقرة ،بس ة ة ة ةةلم
دائما ( )5درجاتً ،
إجابة خماس ة ة ة ة ي يأخذ األوزان اآلتيةً :
وغالبا ()4
درجةةات ،وأحيةةا ًنةا ( )3درجةةات ،ونة ً
ةادرا درجتةةان ،وأبة ًةدا وتةةأخةةذ درجةةة
واحدة ،وتم تصة ة ة ةةحيح املقياس من خالل إعطاء التدريج السة ة ة ةةابق
( )1،2،3،4،5في ح ةةال الفقرات املوجب ةةة ،وعكس األوزان في ح ةةال
الفقرات السة ة ةةالبة ،وتحمل الفقرات السة ة ةةالبة األرقام اآلتية (-5-3
 .)26-25-24-20-19-18-16-15-13-10-6وللحكم على مس ة ة ة ةةتوى
املنةةافسة ة ة ة ةةة الزائةةدة ،تم االعتمةةاد على التةةدريج اآلتي)2.33-1.00( :
بمس ة ة ة ةةتوى منخفض )3.67-2.34( ،بمس ة ة ة ةةتوى متوس ة ة ة ةةط-3.68( ،
 )5.00بمستوى مرتفع.
ا
ثالثا :مقياس الشخصية املكيافيلية
لتحقيق أهداف الدراسة الحالية ،استخدم الباحثون
مقياس الشخصية املكيافيلية الذي طوره داهلنج وزمالؤه
( ،)Dahling et al., 2009واملكون من ( )16فقرة ،موزعة على أربعة
أبعاد ،هي :املراوغة الالأخالقية ( )5فقرات ،والرغبة في السيطرة
( )3فقرات ،والرغبة في تحقيق املكانة ( )3فقرات ،وعدم الثقة
باآلخرين ( )5فقرات.
8

صدق املقياس
قام رحمان وشاهنواز ( Rehman & Shahnawaz,
 )2018بالتأكد من الخصائص السيكومترية ملقياس الشخصية
املكيافيلية؛ إذ ُوجد أن متوسط ارتباط الفقرات مع املقياس ككل
كان ( ،)0.72كما كان معدل التباين املفسر ( Variance
 ،)0.54( )Explainedومعامل الثبات املركب ( Composite
 .)0.84( )Reliabilityوفي الدراسة الحالية ،قام الباحثون بعدد
من اإلجراءات الستخراج معامالت الصدق ملقياس الدراسة،
وتمثلت هذه اإلجراءات بالخطوات اآلتية:
 ترجمةةة فقرات املقيةةاس من اللغةةة اإلنجليزيةةة إلى اللغةةة العربيةةة،وعرض ة ة ةةه على أربعة أعض ة ة ةةاء هيئة تدريس من ذوي االختص ة ة ةةاص،
للتةةأكةةد من ص ة ة ة ةحةةة الترجمةةة؛ إذ طلةةب إليهم التةةأكةةد من مطةةابقةةة
الترجمة ،وتم األخذ بمالحظاتهم حول دقة الترجمة وصحتها.
 عرض املقياس على ( )10محكمين من ذوي االختصاص في مجالاإلرش ة ة ة ة ةةاد النفس ة ة ة ة ي ،وعلم النفس التربوي؛ للحكم على س ة ة ة ةةالم ةةة
الصياغة اللغوية ،ودرجة انتماء كل فقرة للبعد ،وللمقياس ككل،
وخلص ة ة ة ة ةةت نت ةةائج التحكيم إلى إع ةةادة الص ة ة ة ةي ةةاغ ةةة اللغوي ةةة لبعض
الفقرات .وفي ضة ة ة ةةوء التعةةديالت املقةةدمةةة ،بقي املقيةةاس بص ة ة ة ةةورتةةه
النهائية ً
مكونا من ( )16فقرة ،موزعة على األبعاد السابقة.
كما تم اسةةتخراج مؤشةرات صةةدق البناء ملقياس الدراسةةة،
من خالل تطبيقةةه على عينةةة اس ة ة ة ةةتطالعيةةة مكونةةة من ( )40طةةال ًبةا
وطةالبةة من داخةل املجتمع ومن خةارج عينةة الةدراس ة ة ة ةةة ،وتم األخةذ
باالعتبار معيارين لقبول الفقرات :معامل االرتباط ( )0.20فأكثر،
والداللة اإلحص ةةائية لالرتباط ،وحس ةةاب معامالت االرتباط بين كل
فقرة والبعة ةةد الة ةةذي تنتمي إلية ةةه واملقية ةةاس ككة ةةل ،وتراوحة ةةت قيم
مع ةةامالت ارتب ةةاط الفقرات ب ةةالبع ةةد ال ةةذي تنتمي إلي ةةه بين (-0.43
 ،)0.85في حين تراوحةةت قيم معةةامالت ارتبةةاط الفقرات بةةاملقيةةاس
ككة ةةل بين ( ،)0.67-0.33وجميع معة ةةامالت االرتبة ةةاط ةك ةةانة ةةت دالة ةةة
ً
إحصائيا ،ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة الحالية.
ثبات املقياس
فيما يتعلق بإجراءات ثبات املقياس بصةورته األصةلية ،قام
رحمان وش ة ة ةةاهنواز ( )Rehman & Shahnawaz, 2018بحس ة ة ةةاب
معةةامالت الثبةةات لألبعةةاد بةةاس ة ة ة ةةتخةةدام معةةادلةةة كرونبةةاخ ألفةةا ،وقةةد
تراوحت معامالت الثبات بين ( .)0.75-0.52وألغراض التحقق من
ثبةات املقيةاس في الةدراس ة ة ة ةةة الحةاليةة ،قةام البةاحثون بتطبيقةه على
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الرتبة

9

الرقم

عينة اسةتطالعية مكونة من (ً )40
طالبا وطالبة من داخل املجتمع
ومن خارج عينة الدراسةةة ،وأعيد تطبيق املقياس على العينة ذاتها
بعد أسة ةةبوعين من التطبيق األول ،وحسة ةةب ثبات املقياس بطريقة
االختبة ةةار وإعة ةةادة االختبة ةةار من خالل حسة ة ة ة ة ةةاب معة ةةامة ةةل ارتبة ةةاط
بيرس ة ة ة ةةون ،وتراوحت قيم معامل ثبات اإلعادة لألبعاد بين (-0.83
 ،)0.89وبلغ معامل الثبات للمقياس ككل ( ،)0.88كما تم حسةةاب
معةةامةةل االتسة ة ة ة ةةاق الةةداخلي كرونبةةاخ ألفةةا ،وتراوحةةت قيم معةةامةةل
ثبةةات االتسة ة ة ة ةةاق الةةداخلي لألبعةةاد بين ( ،)0.77-0.71وبلغ معةةامةةل
الثب ة ةةات للمقي ة ةةاس كك ة ةةل ( ،)0.85وهي مقبول ة ةةة ألغراض تطبيةق
الدراسة الحالية.
تصحيح املقياس واملعياراإلحصائي املستخدم
تكون املقيةةاس بص ة ة ة ةةورتةةه النهةةائيةةة من ( )16فقرة ،بس ة ة ة ةةلم
إجابة خماسة ة ة ة ي ،يأخذ األوزان التالية :موافق بش ة ة ةةدة ( )5درجات،
وموافق ( )4درجةةات ،ومحةةايةةد ( )3درجةةات ،وغير موافق درجتةةان،
وغير موافق بشدة وتأخذ درجة واحدة .وللحكم على درجة انتشار
الش ة ة ة ةةخص ة ة ة ةةية املكيافيلية ،تم االعتماد على التدريج اآلتي-1.00( :
 )2.33بدرجة منخفضة ةةة )3.67-2.34( ،بدرجة متوسة ةةطة-3.68( ،
 )5.00بدرجة مرتفعة.
متغيرات الدراسة
اش ة ة ة ةةتملةةت الةةدراسة ة ة ة ةةة على املتغيرات املس ة ة ة ةةتقلةةة (املتنبئةةة):
التةةدين النفعي ،واملنةةافسة ة ة ة ةةة الزائةةدة ،واملتغير التةةابع (املتنبةةأ بةةه):
الش ة ة ة ةةخص ة ة ة ةةية املكيافيلية لدى طلبة الدراس ة ة ة ةةات العليا في جامعة
اليرموك.
املعالجة اإلحصائية
ُ
لإلجةةابةةة عن أس ة ة ة ةةئلةةة الةةدراسة ة ة ة ةةة ،حس ة ة ة ةبةةت املتوس ة ة ة ةطةةات
الحسة ة ة ة ةةابيةةة واالنحرافةةات املعيةةاريةةة ،واس ة ة ة ةةتخةةدم تحليةةل االنحةةدار
الخطي املتعدد.
عرض النتائج ومناقشتها
ا
أوال :النت ة ةةائج املتعلا ب ة ةةالس ة ة ة ةةؤا ا و ال ة ة ينص عل  :م ة ةةا
مسة ة ةةتوى التدين النفعي لدى طلبة الدراسة ة ةةات العليا في جامعة
اليرموك؟  .لإلجةةابةةة عن هةةذا الس ة ة ة ةةؤالُ ،حس ة ة ة ةبةةت املتوس ة ة ة ةطةةات
الحس ة ة ة ةةابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد الدراس ة ة ة ةةة على
مقياس التدين النفعي ،والجدول ( )1يبن ذلك.
جدو ( :)1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى
التدين النفعي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك
مرتبة تناز ًليا حسب املتوسطات الحسابية

1

2

2

1

البعد
سيطرة النوازع
الدنيوية
غياب الوازع
الديني
الجوهري
املقياس ككل

املتوسط االنحراف
الحسابي املعيار

املستوى

1.76

0.467

منخفض

1.75

0.449

منخفض

1.75

0.408

منخفض

يبين الجدول ( )1أن املتوسطات الحسابية لبعدي التدين
النفعي تراوحت بين ( ،)1.76-1.75وجاء بعد "سيطرة النوازع
الدنيوية" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )1.76وبمستوى
منخفض ،في حين جاء بعد "غياب الوازع الديني الجوهري" في
املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)1.75وبمستوى منخفض ،وبلغ
املتوسط الحسابي ملستوى التدين النفعي ككل ( )1.75وبمستوى
منخفض .ولعل السبب في ذلك يعود إلى التربية األسرية املبنية على
أسس إسالمية ،كما أن الحاجة الدينية ،وااللتزام الديني
مغروسان في وجود النوع اإلنساني ،وفي جذور البناء الخاص
للشخصية الفردية؛ فطلبة الدراسات العليا يعيشون حياتهم وف ًقا
ً
ً
وموجها
مرشدا
لقيمهم ،ومعتقداتهم الدينية ،ويتخذون منها
لسلوكاتهم اليومية ،وال يوظفون الدين بوصفه وسيلة لتحقيق
منافعهم ،وأهدافهم الشخصية واالجتماعية .كما أن التمسك
بالسلوك الديني ُيسهم في بناء سمات شخصية إيجابية للفرد،
ُ
كالتحمل ،وضبط النفس ،التي تعزز قوة اإلرادة ،والثقة بالنفس،
وتدعم مشاعر األمل والتفاؤل ( El Azayem, & Hedayat-Diba,
 .)1994وااللتزام الديني بما يرسمه الدين من معايير ،وقواعد،
ومبادئ تتعلق بسلوك األفراد ،وحاجاتهم ،ودوافعهم ،يظهر
بشكل فطري لدى الفرد ،الذي يقوى بحسب عمليات التنشئة
االجتماعية التي تتولى بدورها إكساب الفرد التوجه الديني (Omer
) .& Jabeen, 2016وربما يعود السبب في ذلك ً
أيضا إلى أن املناهج
ُ
الدراسية منذ الطفولة تركز على بناء املعتقدات الدينية لدى
الطلبة ،وتثبيتها ببنية الطالب املعرفية ،والتأكيد على أن الدين هو
اإلطار املرجعي لحياتنا .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
الخالدي والدفاعي ( )2017التي أشارت إلى أن طلبة الجامعة ال
يوجد لديهم تدين نفعي ،ومع نتيجة دراسة نمر وعصفور ()2019
التي أظهرت بأن طلبة الدراسات العليا لديهم توجهات دينية
جوهرية وليست ظاهرية.
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ث ةةان اي ةا :النت ةةائج املتعلا ب ةةالس ة ة ة ةةؤا الث ةةا ي ال ة ينص عل  :م ةةا
مس ة ة ة ةةتوى املنةةافسة ة ة ة ةةة الزائةةدة لةةدى طلبةةة الةةدراسة ة ة ة ةةات العليةةا في
جامعة اليرموك؟  .لإلجابة عن هذا السؤالُ ،حسبت املتوسطات
جدو ()2
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى املنافسة الزائدة لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك مرتبة تناز ًليا حسب
املتوسطات الحسابية

الحس ة ة ة ةةابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد الدراس ة ة ة ةةة على
مقياس املنافسة الزائدة ،والجدول ( )2يبن ذلك.

الفقرات

4.20

0.824

مرتفع

1.161

متوسط
متوسط

الرتبة

الرقم

1

1

الفوز في املنافسة يجعلني أشعر بأنني شخص قوي.

2

23

املنافسة هي الطريقة التي تدفعني نحو التفوق.

3.40

3

18

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6
19
12
5
13
14
22
20
24
9
2
21
16
17
15
4
26
3
10
25
7
11

ال أشعر بالتفوق عندما أكون أفضل من الطلبة اآلخرين في االختبارات التحصيلية.
ً
إحساسا أكبر بالقيمة.
الفوز في املنافسة ال يمنحني
ً
ال أشعر بالحاجة للتغلب على شخص ينتقدني أو يجعلني أبدو سيئا أمام اآلخرين.

3.35

1.213

3.24
3.18
3.11
3.04
2.99
2.95
2.92
2.90
2.84
2.80
2.72
2.61
2.57
2.49
2.45
2.43
2.25
2.20
2.08
1.95
1.70
1.61

1.274
1.284
1.137
1.378
1.157
1.334
1.170
1.116
1.195
1.226
1.268
1.134
1.330
1.184
1.411
1.332
1.011
1.260
1.125
1.000
1.021
0.963

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض

26

8

1.56

1.037

منخفض

2.67

0.384

متوسط

أشعر باإلحباط عندما أخسر في منافسة ما.
النجاح في املنافسة الدراسية ال يجعلني أشعر بالتفوق على اآلخرين.
ثناء اآلخرين ليس ً
سببا ً
مهما لدخولي في املواقف التنافسية.
ُ
أحب التحدي لكسب أصدقاء آخرين.
أعتقد أن الذين ينسحبون أثناء املواقف التنافسية ضعاف.
الخسارة في املنافسة لها تأثير ضعيف َّ
علي.
ال أحاول كسب الجدال مع أفراد أسرتي.
إذا لم أتفوق على اآلخرين ،فمن املؤكد أنهم يستحسنون ذلك.
أميل إلى التنافس في املواقف التي ال تستدعي املنافسة.
الفشل في املنافسة يشعرني بأنني شخص غير كفؤ.
ال يزعجني أن يتجاوزني شخص ما أثناء قيادتي للسيارة على الطرقات.
ال يمكنني تحمل خسارة الجدال أو النقاش.
ال أنظر إلى عالقاتي من منظور تنافس ي.
أتنافس مع اآلخرين حتى لو كانوا ال يتنافسون معي.
اضيا ً
ال أجد صعوبة في أن أكون ر ً
تماما عن أدائي في املنافسة.
ال أرى خصومي في املنافسة أعداء لي.
ال أمانع في منح الفضل لشخص ما؛ لقيامه بش يء كان بإمكاني فعله ً
تماما
شخصا ً
ً
أعتقد أنه يمكنك أن تكون
لطيفا وال تزال تفوز أو تنجح في املنافسة.
أشعر بالحقد عندما يتلقى املتنافسون معي مكافآت على إنجازاتهم.
ألجأ إلى مضايقة املتنافسين معي للفوز عليهم.
ُ
أحب تحويل املنافسة إلى صراع حاد.
املقياس ككل

يبين الجدول ( )2أن املتوسطات الحسابية لفقرات

متوسط .ويمكن تفسير هذه النتيجة في أن املنافسة نزعة فطرية
تهدف إلى بذل الجهد من أجل التفوق والنجاح في املهمات ًأيا كان

مقياس املنافسة الزائدة تراوحت بين ( ،)4.20-1.56وبلغ املتوسط
الحسابي ملستوى املنافسة الزائدة ككل ( )2.67وبمستوى
10

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعيار

املستوى

طبيعتها .وبالرغم من إيجابيات املنافسة املعتدلة (الطبيعية) التي
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والكبرياء ،وتعزز مشاعر الشك وعدم الثقة بين الطلبة؛ األمر
الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى التفوق والنجاح واإلبداع .وربما

بالنسبة لطلبة الدراسات العليا كما كان في املراحل الدراسية
السابقة؛ لذا فمن الطبيعي أن تكون املنافسة لديهم ضمن
املستوى املتوسط .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
كرتسنجر ) (Cretsinger, 2003التي أظهرت أن التركيز على التفوق
هو الدافع وراء العديد من الطلبة نحو املنافسة ،كما أن الطلبة
يعتمدون على أساليب غير مشروعة للحصول على درجات عالية،
وتحقيق التفوق بدافع املنافسة؛ األمر الذي يؤثر على نفسية
الطلبة وعالقاتهم فيما بينهم .وكذلك مع نتيجة دراسة كانتدور
وكوندي ) (Cantador & Corde, 2010التي أظهرت أن هناك ً
أثرا
ينص عل  :مةةا

درجة انتشة ة ة ةةار الشة ة ة ةةخصة ة ة ةةية املكيافيلية لدى طلبة الدراسة ة ة ةةات
العليا في جامعة اليرموك؟  .لإلجابة عن هذا الس ة ة ةةؤالُ ،حس ة ة ةةبت
املتوس ة ة ة ةطةةات الحسة ة ة ة ةةابيةةة واالنحرافةةات املعيةةاريةةة لتقةةديرات أفراد
الدراس ة ةةة على مقياس الش ة ةةخص ة ةةية املكيافيلية ،والجدول ( )3يبن
ذلك.
جدو ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة
انتشار الشخصية املكيافيلية لدى طلبة الدراسات العليا في
جامعة اليرموك مرتبة تناز ًليا حسب املتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

11

1

3

2

4

البعد
الرغبة في
املكانة
عدم الثقة
باآلخرين

املتوسط االنحراف
الحسابي املعيار

الدرجة

3.70

0.802

مرتفعة

3.36

0.701

متوسطة

3

2

4

1

الرغبة في
السيطرة
املراوغة
الالأخالقية
املقياس ككل

2.96

0.846

متوسطة

1.84

0.692

منخفضة

2.88

0.522

متوسطة

يظهر الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية ألبعاد
الشخصية املكيافيلية تراوحت بين ( ،)3.70-1.84كان أعالها لبعد
"الرغبة في املكانة" بمتوسط حسابي ( )3.70وبدرجة مرتفعة،
وأدناها لبعد "املراوغة الالأخالقية" بمتوسط حسابي ()1.84
وبدرجة منخفضة ،وبلغ املتوسط الحسابي للمقياس ككل ()2.88
وبدرجة متوسطة .ولعل السبب في ذلك يعود إلى اهتمام طلبة
الدراسات العليا بحاجاتهم إلى تأكيد ذواتهم ،وشعورهم بالثقة
بالنفس من خالل الحصول على املكانة املميزة لهم بين أقرانهم،
ومحاولة فرض سيطرتهم على املواقف في عالقاتهم مع اآلخرين؛
بما ُيساعدهم في إشباع حاجاتهم للشعور بالقوة واألهمية،
وتحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية املتمثلة في التفوق
والنجاح في املواد الدراسية .كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء
ما أشار إليه بريور ( )Brewer, 2015من أن الشخص املكيافيلي ً
غالبا
ما يتسم بالرغبة العالية في الوصول إلى تحقيق أهدافه الخاصة ،حتى
على حساب حاجات اآلخرين ،وبالتالي ،فإن ذلك يتضمن استغالل
اآلخرين .ومن السمات العامة للشخصية املكيافيلية أنها ال تراعي
احتياجات اآلخرين أو مصالحهم؛ فالقضية األولى التي تؤخذ باالعتبار
هي أهداف الفرد الخاصة ،وبالتالي ،فإن عالقات هذا النمط من
ً
وغالبا ما تخلو من
األفراد تقوم على خدمة مصالحهم الخاصة،
املشاعر الصادقة ،والتعاطف مع اآلخرين ،خاصة إذا ما ارتبطت
باملراوغة والخداع ،والسيطرة في التفاعالت أو املواقف االجتماعية
(.)Brewer, 2015; Birkas & Kerekes, 2008
ر ا
ابعا :النتائج املتعلا بالسؤا الرابع ال ينص عل  :ما
القدرة التنبؤية للتدين النفعي واملنافسة الزائدة في الشخصية
املكيافيلية لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك؟ .
لإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم تحليل االنحدار الخطي
املتعدد ،والجدول ( )4يبن ذلك.

يعود السبب في ذلك إلى طبيعة املرحلة العمرية ألفراد عينة
الدراسة؛ إذ إن السعي نحو التفوق على اآلخرين في مرحلة
الدراسات العليا (املاجستير ،والدكتوراه) ال ُيشكل أهمية كبيرة

للمنافسة في تحصيل الطلبة األكاديمي.
ا
ثةةالث ةا :النتةةائج املتعلا بةةالس ة ة ة ةةؤا الثةةال ة ال ة

الرتبة

بأنفسهم ،وتساعدهم في مواجهة الصعاب ،وتجنب الخسارة،
وبالتالي تحقيق النجاح والتفوق؛ إال أنها في بعض األحيان قد تترك
ً
آثارا سلبية تتمثل في غياب روح التعاون والتآزر ،وتنمية الغرور

الرقم

تنمي دافعية الطلبة للتعلم ،وتكسبهم الخبرات ،وتزيد من ثقتهم

البعد

املتوسط االنحراف
الحسابي املعيار

الدرجة
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جدو ()4
نتائج اختبار االنحدار املتعدد للكشف عن القدرة التنبؤية للتدين النفعي واملنافسة الزائدة بالشخصية املكيافيلية لدى طلبة الدراسات
العليا في جامعة اليرموك
سبة التباين املفسر مقدارما يضيفه
معامل االرتباط
املتغيرإل التباين
التراكمية
املتغيرات املتنبئة
املتعدد ()R
2
2
املفسرالكلي ( )R
( )R
0.169
0.169
0.410
التدين النفعي
0.063
0.232
0.482
املنافسة الزائدة

قيمة ()F

قيمة ()t

73.763
54.878

8.589
5.486

1.382
1.175

0.000
0.000

البشري ُتهيمن عليه املصلحة الذاتية ،والالأخالقية ،والسيطرة
على اآلخرين ،وتدفعهم هذه االعتقادات إلى االستغالل في أثناء
عالقاتهم مع اآلخرين؛ لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراستي (محمد ومعوض1996 ،
; )Rychman et al., 1994اللتين أظهرتا وجود عالقة ارتباطية
ً
إحصائيا بين املنافسة الزائدة واملكيافيلية.
موجبة ودالة
التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يوص ي الباحثون
باآلتية:
ُ
 االهتمام بتنمية القيم واملبادئ الدينية التي تسهم في خفضاملنافسة الزائدة عند الطلبة ،وتساعدهم في تحقيق نجاحاتهم
وأهدافهم بالطرق املشروعة.

املتغيرالتابع :الشخصية املكيافيلية
يتضح من الجدول ( )4أن املتغيرات الداخلة في التنبؤ
بالشخصية املكيافيلية ،هي :التدين النفعي ،واملنافسة الزائدة،
َّ
وفسةرت مجتمعة ما نسبته ( )٪23.2من التباين املفسر
للشخصية املكيافيلية ،وكان متغير التدين النفعي األكثر قدرة على
التنبؤ بالشخصية املكيافيلية؛ إذ ّ
فسر ما نسبته ( )٪16.9من
التباين .ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن السمات الشخصية تؤدي
ً
دورا ً
مهما في تحديد االتجاه الديني لدى األفراد؛ فالسمات املميزة
للشخصية املكيافيلية ً
غالبا ما ترتبط بالتظاهر والخداع ،وال تراعي
احتياجات اآلخرين أو مصالحهم؛ فالقضية األولى التي تؤخذ باالعتبار
هي أهداف الفرد الخاصة ،تحقيق مصالحه الشخصية ،كما أن
األفراد ضمن هذه الشخصية يتمتعون بمستوى أقل من املتوسط
فيما يتعلق باإلحساس باملسؤولية ،وااللتزام بالقيم واملعايير
االجتماعية واألخالقيةُ ،ويظهرون حالة من عدم الثبات في عالقاتهم
ُ
ً
ظاهريا
االجتماعية ،وهذه السمات جميعها تميز األفراد املتدينين
(النفعيين) الذين ينظرون إلى الدين بوصفه وسيلة لتحقيق
أهدافهم ،والحصول على مكاسبهم الشخصية ،خاصة أن
مجتمعنا يعطي احترام وتقدير كبيرن لألفراد املتدينين؛ لذا فقد
يلجأ بعض األفراد إلى التظاهر ،وخداع اآلخرين بالتزامه الديني
للحصول على مكانة اجتماعية ،وبالتالي محاولة السيطرة على
اآلخرين ،والحصول على املكاسب الشخصية .في حين فسر متغير
املنافسة الزائدة ما نسبته ( )٪6.3من التباين.
ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن طلبة الدراسات العليا
من ذوي املنافسة الزائدة يستغرقون بالتفكير في كيفية النجاح في
املواقف التعليمية بأية طريقة ،ويرون أن املنافسة الزائدة هي
الطريق الوحيد للوصول |إلى التفوق على أقرانهم؛ ولتحقيق ذلك،
ُيمكنهم التنازل عن قيمهم ،ومبادئهم ،واللجوء إلى الطرق غير
املشروعة إلشباع رغباتهم ،وتحقيق أهدافهم .إضافة إلى ذلك؛
فالطلبة الذين يسلكون السلوك امليكافيلي يعتقدون بان السلوك
12

معامل
االنحدار
()B
0.559
0.354

الداللة
ثابت
االنحدار اإلحصائية

 إجراء دراسات مستقبلية تتناول متغيرات الدراسة الحاليةعلى عينات أخرى (أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات،
موظفي املناصب العليا ....الخ).
 تصميم برامج إرشادية للحد من آثار املنافسة الزائدةوالشخصية املكيافيلية على الطلبة ،وبما ُيساعدهم في تحقيق
التوافق النفس ي.
قائمة املراجع
ا
أوال :املراجع العربية
أبو شعر ،عبد الفتاح .)2007( .ا فكار الالعقالنية لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية وعالقتها ببعض املتغيرات .رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
بركات ،زياد .)2006( .االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقته
بالتكيف النفس ي واالجتماعي لدى طلبة جامعة القدس
املفتوحة .مجلة جامعة الخليل للبحوث (العلوم
اإل سانية).139-110 ،)2(2 ،
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